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ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ
ﺘﺤﺘﻔﻲ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﺏ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺀ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻘﺔ ﺒﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺒﻠﻎ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﻜﻝ ﺤﻘﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻝ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ؛
ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺀ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ؛ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ،ﻟﺫﺍ ّ
ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫﻠﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﻀ ً
ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺨﻼﻝ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻜﻝ ﻓﻌﻝ ﺘﺅﺩﻴﻪ،
ﻻ ﻨﺎﺠﻌﺔ ﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻔﺭﺯﻫﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻜﺘﺸﻔﺕ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺘﺭﺍﻨﻴﻤﻬﺎ ﺤﻠﻭ ً
ﻭﺍﻟﻌﺼﺭ ،ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﺘﻜﺭ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺨﻼﻝ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ.
ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻡ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﺴﻴﺭﺘﻪ ،ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻡ ﻭﺃﺼﻭﻟﻪ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺽ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻭﻟﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻝ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺒﻝ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺃﻭﺍﺼﺭ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺘﻭﻁﻴﺩﻫﺎ.
ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻁﻔﻠﻬﺎ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ "ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ"
ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺘﺭﺍﺜﴼ ﻋﺎﻟﻤﻴﴼ ﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﺃﻏﻠﺏ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺍﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ
ﻭﺘﺭﺍﻨﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻴﺸﺕ ﻤﻊ ﺃﻟﺤﺎﻨﻬﺎ ﺃﺠﻴﺎﻝ ﻜﺜﻴﺭﺓ ،ﺤﻴﺙ ﺤﻠّﻝ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ،
ﻭﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻴﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ
ﺒﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ.
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ :ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻡ ،ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ،ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ.
ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻮل اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻨﴩ2013/11/26 :

ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﺒﺤﺚ2013/9/8 :
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(2013) ،(2)  ﺍﻟﻌﺪﺩ،(16)  ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ،ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ

Arabic Women Using Hymns, Drama and Toning
“The Iraqi Lullaby ‘Tanwima’ as a Sample”
Abstract
People around the world appreciate the exceptional role of women for
contributions in life right from its beginning till it ends. They have always
been recognized for their outstanding impact on the cultural and educational
aspects of life. Accordingly, women have the greatest responsibility of taking
care of the family.
During their course of life, women have used different types of hymns
and related each of them to a certain act. They found that their hymns carried
solutions for every question brought up by nature and life, therefore, women
have used hymns as a means of overcoming events and troubles of life.
The study tackles the concept of hymns for their social and cultural
importance in individuals’ lives, the issue which was explored by discussing
the types and forms of hymns. The researcher deals with the hymns that
linked the mother to her baby and how these hymns bonded them in many
different ways.
The study reviewes the most prominent hymns that are related to the
lives of women and their children, including the lullaby ‘Altnwima’, as a
world heritage practiced by most of the people of the earth. The researcher
chose the Iraqi lullaby and its hymns ‘Altnwima’, which has been used by
many generations. He analyzed its content and composition of music and
concluded that this special hymn is a moral responsibility that generations
must stick to, keep its content and maintain its shape and musical drama.
Key Words : Hymns, Lullaby “Al Tanwima”, Drama, Toning.
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ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﺩﻯ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﺯﻝ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ

ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻗﺴﻭﺘﻬﺎ ،ﻭﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﺤﻝ ﺍﻷﻤﺜﻝ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜﻝ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺩ ﻨﻭﻋﴼ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﻫﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﻤﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺫﻟﻴﻝ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﻭﻁﺭﺩ ﺍﻟﻭﺤﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻋﻥ ﻫﻤﻭﻤﻪ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ،ﻓﺒﻔﻁﺭﺘﻪ
ﻭﺴﺠﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺩﻭﺍﺨﻝ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻴﻬﺎ ﻤﻥ

ﻫﻭﺍﺠﺱ ﻭﻗﻠﻕ.

ﺤﺎﻓﻅﺕ ﺍﻷﺠﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻭﺘﻨﺎﻗﻠﺘﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺒﺄﻤﺎﻨﺔ ﻭﺇﺨﻼﺹ

ﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻡ ﺒﻁﻔﻠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤﻝ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﻜﻝ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻡ ﺘﺭﺩﺩ ﻟﻭﻟﻴﺩﻫﺎ ﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺘﺴ ُّﺩ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ
ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ،ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،ﻭﻓﻀ ً

ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩﻫﺎ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻭﺘﻬﺫﻴﺏ
ﻁﺒﺎﻋﻪ ،ﻭﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﺯﺭﻉ ﺨﺼﺎﺌﻝ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺘﻌﻤﻴﻘﻬﺎ.

ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺎﺕ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﻉ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ

ﻓﻲ ﻜﻝ ﺒﻘﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﺘﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ،
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ؛ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺯﻨﺘﻬﺎ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﺠﻴﺎﻝ ﻭﺘﺭﺒﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻟﺩﻭﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺫﺍﺌﻘﺘﻪ؛ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.

ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ:

 . 1ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ.

 . 2ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺸﻜﻝ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ.

 . 3ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻝ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ.

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ:

 .1ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ.
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(16ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2013) ،(2

 .2ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ,
 .3ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻟﺩﺍﺭﺴﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ:

ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ :ﺠﻤﻊ ﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴُ َﻐﻨّﻰ ﺒﺼﻭﺕ ﻓﻴﻪ ﻟﺤﻥ.
ﺍﻟﺭ َﻨ ُﻡ ﺒﻔﺘﺤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﻗﺩ َﺭ ِﻨ َﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﻁﺭﺏ ،ﻭ َﺘ َﺭ َﻨّ َﻡ ﺇﺫﺍ ﺭﺠﻊ ﺼﻭﺘﻪ ،ﻭ َﺘ َﺭ َﻨّ َﻡ
ﺭﻨﻡ  :ﺭ ﻥ ﻡَّ :
ﺍﻟﻁﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﻫﺩﻴﻠﻪ ،ﻭﺘﺭﻨﻡ ﺍﻟﻘﻭﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺒﺎﺽ(1).

ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ :ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﻤﺤﻜﻡ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺇﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﻭﻓﻕ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭ"ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ ﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺼﻭﺘﻴﺔ
ﻤﺘﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻨﻐﻤﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻝ،
ﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻐﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ"(2) .

ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ :ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻡ ،ﺘﺅﺩﻯ )ﻋﺎﺩﺓ( ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻷﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ

ﻭﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ.

ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ.

ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﴼ
ﺘﻌﺎﻴﺸﺕ ﻤﻌﻪ ﺍﻷﺠﻴﺎﻝ ﻤﻨﺫ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ.

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:

ﺘﻌﺭﻓﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻭﺍﻨﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ" :ﺃﻏﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ" ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻭﻥ ،ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺼﻴﻨﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﻭﻗﺩ ﺃﻓﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ.

ﺘﻨﺎﻭﻝ ﻏﻭﺍﻨﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﴽ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ

ﺘﻭﺍﺭﺜﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺨﻼﻝ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻭﻓﻴﺭ ،ﻭﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ

ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﻨﺸﺭ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻭﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﻜﻝ ﺯﻤﺎﻥ
ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺯﻏﺎﺭﻴﺩ ...
ﻭﻤﻜﺎﻥ ،ﺇﺫ ﻴﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ" ﻫﻥ ﺃﻭﻝ ﻤﻥ َّ
ﻭﺃﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﻔﺭﺡ ،ﻤﺜﻝ ﻤﺭﺍﺴﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺀ،
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ﻭﺍﻟﺯﻓﺎﻑ ...ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻜﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺹ"(3) .

ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ

ﺘﺘﻤﺜﻝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻠﺏ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ

) ،(4ﻭﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﻜﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺒﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ

ﺃﻓﺭﺍﺤﻪ ﺍﻟﻤﺒﻬﺠﺔ ﻭﻫﻤﻭﻤﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻝ ،ﻓﻬﻲ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﺨﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﺕ ﻭﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
ﺍﻟﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺒﺠﺩﺍﺭﺓ ﻭﺩﻭﻥ ﻤﻨّﺔ ،ﻭﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫﻠﻬﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﻨﺔ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻸﺠﻴﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﺏ.
ﺘﺤﺘﻝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻤﺘﻔﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ )ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ( ،ﻓﻬﻲ ﻨﺘﺎﺝ

ﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﺠﺴﺎﻡ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﻋﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ؛ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﻭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ

ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ،ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻫﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻤﻘﺩﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﻤﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﻨﻰ ﻭﻤﺎ ﻴﺯﺍﻝ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ

ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ.

ﻭﻷﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻡ ﻫﻭ ﺃﺸﺭﻑ ﺩﻭﺭ ﻟﻸﻨﺜﻰ ،ﻭﺃﺴﻤﻰ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺘﻬﺎ

ﺍﻟﺭﺴﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻤﺠﻴﺩ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ،ﻭﻗﺎﺒﻠﺘﻬﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺼﻔﻬﺎ

ﺸﺭﻑ )ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ( ﺍﻷﻡ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ
ﺒﺎﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﺎ ّ
ﻨﺒﻴﻨﺎ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ )ﻤﺤﻤﺩ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ،ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻭﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﺘﻜﺭﻴﻤﻲ ﺭﻓﻴﻊ
ﺘﺴﺘﺤﻕ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ " :ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺘﺤﺕ ﺃﻗﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ " ﻭﺼﻑ
ٌّ
ﻴﺠﻌﻝ ﻤﻥ ﺍﻷﻡ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺭﻴﺤﺎﻨﺘﻬﺎ.
ﻭﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭﻝ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﻸﺠﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﺭﺍﻓﺩ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺠﺎﻝ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ

ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ،ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻀﺭﺏ ﺍﻷﻤﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺍﻓﺩﺕ
ﻗﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻤﺩﺤﻬﺎ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﺎﻓﻅ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ:
ﺍﻷﻡ ﻤﺩﺭﺴ ٌﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﺩﺩ َﺘﻬﺎ
ُ
ﺍﻟﺤﻴﺎ
ﺍﻷﻡ
ٌ
ﺭﻭﺽ ﺇﻥ َّ
ﺘﻌﻬ َﺩ ُﻩ َ
ُ
ﺍﻷﻡ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻷﺴﺎ ِﺘﺫ ِﺓ ﺍﻷُﻟﻰ
ُ

ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ
ﺃﻋﺩﺩﺕ ﺸﻌﺒﴼ ﻁ ِّﻴ َﺏ
ِ
َ
ﺃﻭﺭ َﻕ َّﺃﻴﻤﺎ ﺇﻴﺭﺍﻕ
ﺒﺎﻟﺭﻱ َ
ِّ
ﺍﻵﻓﺎﻕ
َﺸ َﻐﻠَﺕ َﻤﺂ ِﺜ ُﺭﻫﻡ َﻤﺩﻯ
ِ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(16ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2013) ،(2

ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ

ﻴﺤﺘﻝ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻡ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ﺠﺯﺀﴽ ﻤﻬﻤﴼ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ،ﻓﻬﻭ ﺃﻨﻴﺴﻬﺎ ،ﻭﻫﻭ

ﺤﻴﻭﻱ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺫﺍﺌﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻔﺎﺼﻝ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤﻝ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ،
ﺭﻜﻥ
ٌ
ٌ
ﻓﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﻱ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺄﺴﺭﺘﻬﺎ ﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺃﻭﺍﺼﺭ

ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻬﺎ(5).

ﺘﺴﺘﻘﻲ ﺍﻷﻡ ﺘﺭﺍﻨﻴﻤﻬﺎ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻷﺠﻴﺎﻝ،

ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻡ ﻋﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻭﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ،ﻭﻭﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﻴﺘﺭﺒﻰ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻋﻠﻰ
ﺼﻭﺕ ﺃﻤﻪ ﻭﻏﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻟﺤﺎﻥ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﻤﺒﻜﺭ ﻴﺘﻤﺜﻝ ﺒﺎﻟﺴﻨﻭﺍﺕ

ﺍﻟﺴﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ).(6

ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻡ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭﴽ ﻋﻠﻰ

ٍ
ﻭﺩﻻﻻﺕ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ،ﻓﺘﺄﺨﺫ ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻰ
ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻪ؛ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻪ ﻤﻥ ِﺤ َﻜ ٍﻡ

ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺹ ﻭﻓـﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ ﻭﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺘﺸﻜﻝ

ﺃﺴﺎﺱ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌـ ّﺩﺩﺓ ،ﺤﻴﺙ "ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ
ﻤﻨﺴﺠﻤﴼ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ،ﻓﺘﺒﻌﺙ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﺭﻴﺭﺓ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﺭﻯ ﻭﻟﻴﺩﻫﺎ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺨﻁﻭﺓ ﺇﺜﺭ ﺨﻁﻭﺓ ،ﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ

ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ"(7).

ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺵ ،ﻭﻤﺭﺍﻴﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﺒﺎﺸﺭ

ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜﻝ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ "ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻲ

ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺠﻥ ﺍﻟﺸﻔﻴﻑ ﺍﻟﺤﺯﻴﻥ ﺒﺘﻨﻐﻴﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﺯ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺴﻰ ،ﻭﺇﻴﻘﺎﻋﺎﺘﻪ
ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﺒﺎﻴﺎ ﺍﻟﻭﺠﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ،ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺘﻨﻡ

ٍ
ﻤﻘﺭﻭﻥ ٍ
ٍ
ﺒﺄﻤﻝ ﻤﺒﻌﻭﺙ.
ﺸﻔﻴﻑ
ﻋﻥ ﺸﻜﻭﻯ ﻭﺤﺯﻥ ﻋﻤﻴﻕ ﻭﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻝ ﻭﺃﺴﻰ
ﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻝ

ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﺭﺍﻨﻴﻤﻬﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻔﺎﻋﻝ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻜﻝ ﺤﻘﻝ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﻴﺸﻬﺩ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻝ ،ﺇﺫ ﺘﺤﺘﻝ ﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
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ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺃﻡ ﺨﺎﺭﺠﻪ ) ،(8ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻟﻜﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ،
ً
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻓﺭﻀﺕ ﺤﺼﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻟﻔﻼﺤﺎﺕ ،ﻭﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ

ﺒﻤﺭﺤﻠﺘﻲ ﻨﺜﺭ ﺍﻟﺒﺫﻭﺭ ﻭﺤﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ،ﻭﺴﺤﻥ ﺍﻟﺒﺫﻭﺭ )ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ( ﻭﻁﺤﻨﻬﺎ.
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ
ّ
ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻜﻝ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻔﻌﻝ ﻭﺩﻭﺭﻩ ،ﺇﺫ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﻨﺜﺭ
ﺍﻟﺒﺫﻭﺭ ﺒﺈﻴﻘﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﻨﻅﻡ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺫﻱ
ﺘﺘﺨﺫﻩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺭﺘﻴﺏ ،ﻓﺘﺄﺘﻲ ﺇﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻟﺘﻜﺴﺭ ﻤﻠﻠﻪ
ﺒﺄﻨﻐﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺂﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺂﻨﺴﺔ ﻤﻊ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻟﻭﻋﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺤﻘﻭﻝ ﻟﻴﺘﻔﺎﻋﻝ

ﻤﻊ ﻭﻫﺠﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻌﻡ ﺒﺎﻟﺩﻑﺀ ﻓﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻭﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﻭﻁﺄﺘﻪ.

ﻼ ﺘﻨﻐﻴﻤﻴﴼ ﻭﺇﻴﻘﺎﻋﻴﴼ ﻤﻐﺎﻴﺭﴽ
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﻝ ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜ ً

ﺘﻤﺎﻤﴼ ،ﺇﺫ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺸﺤﻭﻥ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﺯﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ

ﻼ
ﻭﺭﻭﻴﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻭﻝ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺘﺄﻤ ً
ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺃﺭﻀﻪ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺼﺒﺭ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ّ
ﻴﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻥ
ﺭﺅﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺠﻬﺩﻩ ﺍﻟﻤﻀﻨﻲ ،ﺤﺎﻤﺩﴽ ﻭﺸﺎﻜﺭﴽ ﻟﻜﻝ ﻤﺎ ُّ
ﻨﻌﻡ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﻭﻓﻴﺭ.

ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺍﻷﻨﻐﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ ﻤﻔﺭﺤﺔ ﺫﺍﺕ ﺇﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﺘﻨﺸﻴﻁﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ

ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﺙ ،ﻓﺘﺒﻬﺞ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺴﻁﻭﺓ ﺍﻟﺭﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻝ ،ﻭﺘﺤﻴﻝ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺼﺒﺭ
ﻭﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺤﺔ ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﺒﻘﻭﺍﺩﻡ ﺍﻷﻴﺎﻡ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ

ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﻌﻡ ﺒﺎﻷﻤﻝ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤﻝ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻪ.

ﻭﺜﻤﺔ ﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ )ﺍﻟﻨﺹ( ﺘﺭﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺤﻰ )ﺍﻟﻤﺠﺭﺸﺔ

ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺸﺔ( ﻤﺎﺘﺯﺍﻝ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺘﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﻟﻭﻋﺔ ﻭﺤﺯﻥ ﻴﺘﺠﺎﻨﺱ ﻤﻊ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺤﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺭﺤﻰ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁﻲﺀ ﺍﻟﺭﺘﻴﺏ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻭﺡ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﺒﻬﻤﻭﻤﻬﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﺤﺠﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ

ﻓﺘﻁﺤﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﺃﻭﺠﺎﻋﻬﺎ.
ﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ

ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻴﻤﻜﻥ

ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ) :ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ،ﺍﻟﻠﻌﺏ ،ﺍﻟﻨﻭﻡ( ،ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤﻝ ﺍﻷﻡ ﻤﻊ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ،ﻓﻬﻭ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(16ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2013) ،(2

ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ،ﻓﻠﺘﺤﻔﻴﺯ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺩ ﺤﺎﺠﺘﻪ

ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺘُﻘﺭﻥ ﺍﻷﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ﺒﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ،
ﻟﻴﻨﻤﻭ ﻤﻌﺎﻓﻰ ﻭﻴﻨﻌﻡ ﺒﺼﺤﺔ ﺠﻴﺩﺓ.

ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﴼ ﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﺤﺎﺠﺘﻪ ﻟﻠﻤﺭﺡ ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺭﻗﻴﺼﻪ ﻭﻓﻕ ﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﻤﻘﺭﻭﻨﺔ

ﺒﺈﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﻤﻔﺭﺤﺔ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﻁﺎﻗﺎﺘﻪ ،ﻭﻟﺴﺩ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ

)ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻﺤﻘﴼ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻝ ﻁﺎﺒﻌﴼ ﻤﻐﺎﻴﺭﴽ ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ﻭﺘﻨﻐﻴﻤﺎﺕ ﺃﺸﻌﺎﺭﻫﺎ.

ﻭﺜﻤﺔ ٍ
ﺃﻏﺎﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺄﻫﻡ ﻤﺭﺍﺤﻝ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ

ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺘﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺒﺨﻁﻭﺍﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ

ﻼ ﻓﻲ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﻟﻴﻤﻀﻲ
ﺘﺭﻗﻴﺼﺎﺕ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺭﻜﻨﴼ ﻤﻬﻤﴼ ﻭﻓﺎﻋ ً

ﻗﺩﻤﴼ ﻓﻲ ﻤﺸﻭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻝ.

ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﺘﻤﺜﻝ ﺒﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺡ ،ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺠﻭﻫﺭﻱ؛ ﻓﻠﺘﺭﺍﻨﻴﻡ

ﻼ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﺃﻟﻌﺎﺒﻬﻥ ﻁﺎﺒﻊ ﺨﺎﺹ ﻴﺤﻤﻝ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﺃﻨﻐﺎﻡ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻝ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ،ﻓﻀ ً

ﻻ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺸﻜﺎ ً

ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ.

ﺇﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺤﺒﻬﺎ ﻟﻠﻁﻔﻝ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ،ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﺘﻌﻲ ﺒﺸﻜﻝ

ﻓﻁﺭﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ

ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻭﺘﺫﻟﻝ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ،ﻓﻠﻘﺩ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺠﺒﺎﺭﺓ ﺘﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺘﺤﻤﻝ ﻜﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻤﻀﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺎﺒﻠﻪ ﺒﻤﺤﺒﺔ ﻭﺭﺤﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝ ﻻ ﻨﻅﻴﺭ ﻟﻬﺎ ،ﺒﻝ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺤﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭﻝ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﻜﻝ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.

ﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ

ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﻔﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭﺘﺘﻁﻭﺭ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ

ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ،ﻓﺘﺄﺨﺫ ﻜﻝ ﻤﺤﻁﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁﴼ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ

ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻡ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ؛ ﺒﺩﺀﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺔ

94

ﻻ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ،ﺜﻡ ﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎ ،ﻭﺼﻭ ً
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﺒﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﻜﻝ ﺃﻨﺜﻰ ﻤﻭﻟﻭﺩﺓ ﺘﺴﺘﻘﺒﻝ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﺘﺄﺨﺫ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭﻩ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻴﻜﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﺒﻴﻨﻬﺎ.

ٍ
ﺃﻏﺎﻥ ﺸﺎﺌﻌﺔ ،ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﺃﻏﻠﺏ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻰ

ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ،ﻭﺃﻟﻌﺎﺏ ﻤﻘﻨﻨﺔ ،ﺘﻬﺫﺒﺕ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ،ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ

ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺘﺤﻤﻝ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻏﺭﺽ ﻤﺤﺩﺩ ،ﻭﺸﻜﻠﺕ ﻓﻲ

ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﻤﻭﺭﻭﺜﴼ ﺸﻌﺒﻴﴼ ﻭﺘﺭﺍﺜﴼ ﺘﻨﻐﻴﻤﻴﴼ ﻴﻤﺜﻝ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴّﺭ ﻭﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻪ.
ﺘﺤﻔﻝ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨّﺎﺘﻴّﺔ ،ﺒﻌﻀﻬﺎ
ﺘﺤﻤﻝ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻨﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﻘﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ

ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺸﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺌﻘﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ،ﻓﻔﻲ ﻜﻝ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ّ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ )ﻫﻴﻠﻪ ﻴﺎﺭﻤﺎﻨﻪ( ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ
ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﺘﺸﻜﻝ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺱ(9) .

ﻟﻜﻥ ﺜﻤﺔ ﻋﻤﻝ ﻤﻭﺴﻴﻘﻲ /ﺩﺭﺍﻤﻲ ﻤﻭﺭﻭﺙ ﻴﺜﻴﺭ ﻓﻀﻭﻟﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ

ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ :ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻝ
ﻭﺘﻘﻤﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ،ﻭﺍﻷﺯﻴﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﺭﻗﺹ ،ﻭﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.

ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ )ﺍﻟﻔﻠﻜﻠﻭﺭﻴﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻐﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻭﻗﻭﻓﻬﻥ

ﺼﻔﴼ ﻭﺍﺤﺩﴽ ﺨﻠﻑ ﻓﺘﺎﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻥ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻭﻋﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻴﻔﺘﺭﺽ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﴼ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ،ﻷﻨﻬﺎ ﺴﺘﺘﻘﻤﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻡ ،ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓﺘﺎﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻟﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻤﺜﻴﻝ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺨﺘﻁﺎﻑ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ،ﺃﻤﺎ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺘﺅﺩﻴّﻬﺎ ﺃﺼﻐﺭ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺕ )ﺍﻟﻤﺩﻟﻠﺔ(
ﻭﺘﻤﺜﻠﻬﺎ.
ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻔﺘﻭﺡ ،ﻓﻲ ﻭﻀﺢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ

ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﻗﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ،ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ

ﺩﻭﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻁﺎﻑ ﻟﺒﻨﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﺕ )ﺍﻟﻤﺩﻟﻠﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻝ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤﺩﺙ

ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ.

95

ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(16ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2013) ،(2

ﺘﺄﺨﺫ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺕ )ﺍﻟﻤﺩﻟﻠﺔ( ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺨﻠﻑ ﺍﻷﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ؛ ﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﻤﺴﻜﴼ ﺸﺩﻴﺩﴽ

ﺘﻌﺒﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺤﻴﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺜﻘﺘﻬﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﻝ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺭﺍﻗﺹ
ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻡ ﻤﻊ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﻓﺎﺘﺤﺔ ﻴﺩﻴﻬﺎ ﻴﺴﺎﺭﴽ ﻭﻴﻤﻴﻨﴼ ﻟﺘﺸﻜﻝ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻨﻭﻋﴼ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ

ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ؛ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻅﺎﻤﻬﻥ ﻓﻲ ﺼﻑ ﻭﺍﺤﺩ.

ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻭﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺠﺢ ﺍﻟﺭﺠﻝ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻁﺎﻑ

ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻠﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻟﻠﺔ ،ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻠﺠﺄ ﻟﻠﺤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻐﺩﺭ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﺃ
ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻡ ﻭﻴﻨﺘﻬﺯ ﻓﺭﺼﺔ ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ

ﻤﺄﺭﺒﻪ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ.

ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﻡ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ،ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﺎﻴﻝ

ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻭﺍﺭﺘﺩﺍﺀ ﺃﺯﻴﺎﺀ ﺒﺎﺌﻌﺔ ﻤﺘﺠﻭﻟﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻴﻨﺔ )ﺍﻟﺤﻠﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻭﺭ( ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺴﺘﻬﻭﻱ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ،ﻭﺘﺫﻫﺏ ﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻁﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﺤﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺃﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ،ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﻡ ﺒﺘﺤﺴﺴﻬﺎ ﻴﺩﴽ ﺒﻌﺩ
ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻨﻬﻥ ،ﺤﺘﻰ ﻴﺤﺎﻟﻔﻬﺎ ﺍﻟﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺘﻬﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻀﻨﻬﺎ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ

ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻌﻴﺩﺓ ﻴﻔﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.

ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺸﺨﻭﺹ :ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻷﻭﻝ:

ﺍﻟﺭﺠﻝ :ﻫﻭﻥ ﻀﺎﻴﻌﻠﻲ ﻁﺎﺴﻪ ﺤﻤﺭﻩ
ﺒﻼﻗﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺒﻼﻗﻴﻬﺎ...

ﺍﻷﻡ :ﺍﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﻤﺎ ﺒﺘﻼﻗﻴﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ :ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﻤﺎ ﺒﺘﻼﻗﻴﻬﺎ

ﺍﻟﺭﺠﻝ :ﺒﺩﻱ ﺍﻗﺸﻘﺵ ﺤﻁﺒﺎﺘﻲ
ﺍﻷﻡ :ﺒﺨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﺩﺍﺘﻲ

ﺍﻟﺭﺠﻝ :ﺃﻨﺎ ﺃﺒﻭﻫﻥ ﻜﻠﻬﻥ

ﺃﻤﻥ ﺒﺤﻤﻴﻬﻥ
ﺍﻷﻡ :ﺃﻨﺎ ّ
ﺜﻡ ﻴﺘﺭﺍﻗﺹ ﺍﻷﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻁﺎﻑ ﺇﺤﺩﺍﻫﻥ ،ﻭﻤﻊ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻴﺘﺤﻘﻕ

ﻤﺭﺍﺩﻩ ﻤﻥ ﺨﻁﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ.

96

ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:

ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﺔ :ﺤﻠﻕ ﺤﻠﻕ

ﻤﻴﻥ ﺒﺩﻭ ﺤﻠﻕ؟

ﻭﺘﻨﻁﻠﻕ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻨﺭﻴﺩ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﻠﻕ(10).
ﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ

ﺘﻌ ُﺩ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﻨﻭﻋﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ

ﻼ ﺃﺩﺍﺌﻴﴼ ﺨﺎﺼﴼ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ
ﺠﺴﺩﻩ ﺍﻟﻐﺽ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺸﻜ ً
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻭﺍﻤﻝ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ؛
ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻐﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ.

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﺃﺸﻜﺎﻝ ﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ،

ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ

ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺠﻤﻠﻬﺎ

ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭﻤﺴﺘﺭﺴﻠﺔ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻷﻟﺤﺎﻥ ،ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﺸﻜﻝ
 (11) Intervalsﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ؛ ﻓﺘﺘﺸﺎﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻝ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺘﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ

ﺃﻱ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﺎﺀ ﻴُﺫﻜﺭ.
ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺤﻜﺎﻴﺔ

ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻌﻭﺍﻁﻑ ،ﻭﺘﺭﺘﻜﺯ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻟﻔﻅﻴﺔ ﺭﻨﺎﻨﺔ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﺼﺩﻯ؛ ﺘﺸﻜﻝ ﻻﺯﻤﺔ

ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ،ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ

)Ninnaـ ،(Nannaﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ) ،(Nana Nanaﻭﻓﻲ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ

)  Iyaـ ( Iyaﻭﻓﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ) ﻟﻴﺎ ﺒﻭ ﺒﻴﺎ ـ  ،(Lya po pyaﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ )ﺒﺎﻴﻭ ﺒﺎﻱ
ـ .( Bayou By

ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻴﺄﺘﻲ

ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻔﺭﺩﺓ ) ﻨﻡ ،ﻭﻨﻭﻤﻲ( ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺠﺫﺭ ﺍﻟﻠﻐﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ،

ﻭﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ) (Lulla Lullaﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ)ﻻﻴﻪ ﻻﻴﻪ(،

ﻓﻠﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﺃﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ )  ، (12) (L .A. Waddellﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ
ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﺔ(13) .
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(16ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2013) ،(2

ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻗﺘﺒﺱ

ﺘﺭﻨﻴﻤﺘﻲ
ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻷﻡ ،ﻭﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ،
ّ
ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻴﻥ )ﻴﻭﻫﺎﻥ ﻓﺭﺩﺭﻴﻙ ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ( ،ﻭ) ﻟﻭﺭﻜﺎ ـ :(Federico García Lorca

1ـ ﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ) ﻴﻭﻫﺎﻥ ﻓﺭﺩﺭﻴﻙ ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ(:
ﻨﻡ ﻴﺎﻁﻔﻠﻲ

ﻨﻡ ﻴﺎﻁﻔﻠﻲ ﻭﺍﻏﻤﺽ ﻋﻴﻨﻴﻙ

ﺒﻜﺎﺅﻙ ﻴﻤﺯﻕ ﻗﻠﺒﻲ
ﻨﻡ ﻴﺎﻁﻔﻠﻲ

ﺃﻤﻙ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻨﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺎﻴﻜﻔﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﻥ

ﺃﺒﻭﻙ ﻏﻤﺭﻨﻲ ﺒﺤﻨﺎﻨﻪ

ﻨﺎﻝ ﺜﻘﺘﻲ

ﻭﻓﺎﺯ ﺒﻘﻠﺒﻲ

ﺒﺭﻴﺌﺎ ﻭﻁﻴﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﺜﻠﻙ

ﻭﺜﻘﺕ ﺒﻪ

ﺃﻴﻥ ﻭﻋﻭﺩﻩ ﺍﻟﻴﻭﻡ؟

ﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﻨﺴﻰ ﻁﻔﻠﻪ

ﻨﻡ ﻴﺎﺒﻨﻲ

 -2ﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ﻤﻬﺩ ﺍﺸﺒﻴﻠﻴﺔ

ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ )ﻟﻭﺭﻜﺎ ـ (Lorca
ﺍﻟﺴﻠﺤﻔﺎﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﺘﻴﻤﺔ

ﻻ ﺃﻡ ﻟﻬﺎ

ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺃﻡ ﻏﺠﺭﻴﺔ
ﺜﻡ ﻟﻔﻅﺘﻬﺎ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ
ﻻﻴﻤﻠﻙ ﻤﻬﺩﺍ

ﺃﺒﻭﻩ ﻨﺠﺎﺭ
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ﺴﻴﺼﻨﻊ ﻟﻪ ﻤﻬﺩﴽ(14) .

ﻭﺤﻅﻴﺕ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺩﺩ ﺘﺭﺍﻨﻴﻤﻬﺎ ﺒﺘﻘﺎﺭﺒﺎﺕ

ﻟﻔﻅﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺘﻨﻐﻴﻤﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ،ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻗﻁﺭ ﻋﺭﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺒﻤﻔﺭﺩﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺘﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﻫﺩﻓﻪ ،ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ:

ﻓﻲ ﻤﺼﺭ:

ﻨﻴﻨﺎ ﻨﺎﻡ ...

ﻨﻴﻨﺎ ﻨﺎﻡ

ﻭﺃﺩﺒﺤﻠﻙ ..ﺠﻭﺯﻴﻥ ﺤﻤﺎﻡ

ﻭﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ:

ﻨﺎﻡ  ..ﻴﺒﻨﻲ  ..ﻨﺎﻡ

ﻻﺩﺒﺤﻠﻙ ﻁﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ

ﻴﺎﺤﻤﺎﻡ ﻻﺘﺼﺩﻕ ﻋﻡ ﻜﺫﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺎﻡ

ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ:
ﻨﺎﻡ ﻴﺒﻨﻲ ﻨﺎﻡ

ﻻﺫﺒﺤﻠﻙ ﻁﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ

ﻴﺎﺤﻤﺎﻡ ﻻﺘﺨﺎﻓﻲ ﺒﻀﺤﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﻲ ﺘﻴﻨﺎﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻷﻡ:

ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺒﻜﺭﻴﻙ ﺒﺎﻟﺩﻭﻡ )(15

ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺩﻭﻤﺘﻴﻥ ﺤﻠﻭﺕ

ﺩﻭﻤﺘﻴﻥ ﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻋﺎﻴﻤﺎﺕ

ﻤﺎﺸﺎﺕ ﻤﻘﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺒﻜﺭﻴﻙ ﺒﺎﻟﺩﻭﻡ

ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ:

ﻨﻡ ﻨﻡ ﻨﻡ  ..ﻴﺎﺯﻏﻴﺭ ﻨﺎﻡ ﻨﻴﻤﺘﻭ ﻤﺎﻜﺎﻥ ﻴﻨﺎﻡ

ﻨﺎﻡ ﺍﷲ ﻴﺎ ﻋﻴﻨﻲ ﺍﺒﻨﻲ ﻴﺎﻋﻨﺏ ﺯﻴﻨﻲ
ﻴﻼ ﻴﻼ ﻴﺎﺩﺍﻴﻡ ..

ﺘﺤﻔﻅ ﻋﺒﺩﻙ ﺍﻟﻨﺎﻴﻡ

ﺘﺤﻔﻅ ﻋﺒﺩﻙ ﻭﺘﺠﺒﻴﺭﻩ ..ﻭﺘﺨﻠﻴﻪ ﻨﺎﻴﻡ ﺒﺴﺭﻴﺭﻩ
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ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ:

ﻨﻨﻲ ﻨﻨﻲ ﺠﺎﻙ ﻨﻌﺎﺱ ﺃﻤﻙ ﻓﻀﺎ ﻭﺒﻭﻙ ﻨﺤﺎﺱ

ﻨﻨﻲ ﻨﻨﻲ ﺠﺎﻙ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺃﻤﻙ ﻗﻤﺭﻩ ﻭﺒﻭﻙ ﻨﺠﻭﻡ

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ:

ﺩﻟﻝ ﻟﻭﻝ  ...ﺩﻟﻝ ﻟﻭﻝ )(16
ﻴﺎﻟﻭﻟﺩ ﻴﺎﺒﻨﻲ ﺩﻟﻝ ﻟﻭﻝ

ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ،ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻋﺎﻤﻝ ﻤﺸﺘﺭﻙ

ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ؛ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﺸﻔﻴﻑ ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ

ﻼ ﻭﺃﻨﻴﻘﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺂﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ،ﻓﻴﻌﻜﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ
ﻤﺘﻔﺎﺌ ً

ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﺊ ﺤﻨﻴﻨﴼ ﻭﺸﺠﻥ ﺤﻜﺎﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻏﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻨﺎﻫﺎ ﻷﻭﻻﺩﻫﺎ:
ﻫﻠﻠﻲ ﻟﻪ ﻴﺎﺤﻤﺎﻤﻪ

ﻫﻠﻠﻲ ﻟﻪ ﻴﺎﺤﻤﺎﻤﻪ

ﻫﻠﻠﻲ ﻟﻪ ﻟﻴﻨﺎﻡ
ﻫﻠﻠﻲ ﻟﻪ ﻟﻴﻨﺎﻡ

ﻭﺍﻓﺭﺸﻴﻠﻭﺍ ﺍﻟﺭﻴﺵ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﻴﺩ ﺭﻴﺵ ﻨﻌﺎﻡ

ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ:

ﺸﻜﻝ ﻓﻨﻲ :ﻴُ َﺅﺩﻯ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻷﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ
ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺏ ،ﻤﺼﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺸﺏ.
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ :ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﺒﻴﺕ

ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ :ﻟﻴﺱ ﻤﺤﺩﺩﴽ ﺇﺫ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ.

ﺍﻟﻨﺹ :ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻟﺤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻤﺔ :ﺸﺎﺌﻊ ﺒﺄﺩﺍﺌﻪ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ.

ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻤﺔ :ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ.

ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ :ﻴﺄﺘﻲ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻗﻝ ﺍﻷﺠﻴﺎﻝ )ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ( ﻟﻬﺫﺍ

ﺍﻹﺭﺙ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺸﺭﺏ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻐﻡ ﺍﻟﺤﻤﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻭﺡ ﺒﻪ ﻗﻠﺏ ﺍﻷﻡ ﻗﺒﻝ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ
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ﺘﻬﺩﻫﺩ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﺒﻨﻐﻡ ﻴﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺘﻪ ﻭﻴﻬﺩﺉ ﻤﻥ ﺭﻭﻋﻪ ﻟﻴُ َﺴ ِّﺭ َﺏ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﻴﺎﻓﻊ ﺨ َﺩﺭﴽ

ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻤﺨﻴﻠﺘﻪ ﺍﻟﻐﻀﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ،ﻓﻴﻤﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻡ ﻫﺎﺩﺉ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﻟﻴﺒﺩﺃ ﻤﻊ ﺼﺤﻭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ .

ﺩﻟﻝ ﻟﻭﻝ  ..ﺩﻟﻝ ﻟﻭﻝ

ﺩﻟﻝ ﻟﻭﻝ  ..ﺩﻟﻝ ﻟﻭﻝ
ﻴﺎﻟﻭﻟﺩ ﻴﺒﻨﻲ ﺩﻝ ﻟﻭﻝ

ﻋﺩﻭﻙ ﻋﻠﻴﻝ ﻭﺴﺎﻜﻥ )ﺍﻟﺠﻭﻝ( )(17
ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ:
Allegretto–Scherzo
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ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻌﻝ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺃﺠﻭﺍﺌﻪ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ،ﺇﺫ

ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ،ﻭﻴﺨﻴﻡ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﻡ ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ ﻜﻝ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻀﻭﺍﺀ ﺨﺎﻓﺘﺔ.

ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻬﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺩﻩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ،ﺘﻁﻠﻕ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜﻝ ﺍﻨﺴﻴﺎﺒﻲ

ﺸﺠﻲ ،ﻓﺘﺴﺘﻨﻁﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﺤﻨﻴﻥ ﺃﺨﺎﺫ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻨﺒﻀﻪ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ
ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻬﺩﻭﺀ ﻋﺎﻁﻔﻲ
ّ

ﺍﻟﺭﺯﻴﻥ ﻤﻊ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﻬﺩ ﺭﻭﺍﺤﴼ ﻭﻤﺠﻴﺌﺔً ،ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺤﺘﻰ ﻴﺨﻠﺩ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﻟﻴﻬﻨﺄ ﻓﻲ
ﻨﻭﻤﻪ ،ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺍﻷﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺤﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ).(18

ﻭﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻴﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺕ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ،ﻓﺘﺭﺘﺒﻁ ﺘﺭﻨﻴﻤﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﻤﻊ

ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻝ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﻭﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﺃﻤﻪ ،ﻭﻻﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﺍﻋﺔ ﻓﻨﻴﺔ ،ﻓﺤﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﺼﺩﻕ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﺎ ﻴﻐﻠﺏ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﻥ.

ﻴﺘﺭﻜﺏ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋــﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ) ،(4/4ﻭﻴﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻠﺤﻨﻲ

ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﺴﻠﻡ ﻤﻘﺎﻡ )ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ( ﺒﺩﺀﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻨﻐﻤﻴﺔ ﺃﻭ

ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ،ﺃﻤﺎ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﺘﻨﻁﻠﻕ ﺒﺸﻜﻝ ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻡ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ
ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻭﻟﻰ.

ﻭﻟﻜﺴﺭ ﺭﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﺭﺍﺭﻩ ،ﺘﻌﻤﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ

ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻡ ﺍﻻﺭﺘﺠﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﻨﻌﻲ( ) ،(19ﻭﻴﺸﻜﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻡ ،ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻓﺭﺼﺔ ﺘﻨﺘﻬﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺒﺙ ﻫﻤﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺸﻜﻭﺍﻫﺎ.

ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒـ )ﺍﻟﻨﻌﻲ( ﺤﺎﻝ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ،ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘُﺸﺒﻊ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ

ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻬﺩ ﻭﺼﻭﺕ ﺼﺭﻴﺭﻩ ،ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ،ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ

ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺴﺤﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﻤﺒﺘﻐﺎﻩ ،ﻭﻏﻁ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻭﻡ ﻋﻤﻴﻕ.
ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ )ﺍﻟﻔﻁﺭﻱ( ) (20ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻝ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺠﻴﺎﻝ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻓﻅﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻠﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺭﻴﺏ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻘﺩﺴﺔ ﻴﺘﻭﺠﺏ
ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺴﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﺃﻭ ﺸﻜﻝ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ

ﺃﻭ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ﻨﺘﺎﺠﴼ ﺸﻌﺒﻴﴼ،
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ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ).(21

ﺇﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻁﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺒﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﺯﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﺯﻥ

ﺩﻓﻴﻥ ﻭﻟﻭﻋﺔ ﻭﺸﻜﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭﻤﻭﺴﻴﻘﺎﻩ ،ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻷﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ

ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺍﻟﺭﻀﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ ،ﻓﻬﻭ

ﻴﻨﻤﻭ ﻭﻴﺘﺭﻋﺭﻉ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﺎﺥ ﺩﺭﺍﻤﻲ ﻤﺸﺤﻭﻥ ﺒﺄﻨﻐﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻭﺍﻷﺴﻰ ﺍﻟﺸﻔﻴﻑ.

ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻥ ﻜﻝ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ،ﺒﺸﻜﻝ

ﺤﺘﻤﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺘﺂﻟﻑ ﻭﺘﻨﺴﺠﻡ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ
ﻤﻊ ﻜﻝ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ،ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻡ ﻨُ ِﻌ ُﺩ ُﻩ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨﻝ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻷﻟﺤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﻪ

ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺃﺩﺍﺌﻪ (22).
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ:

ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

 .ﺤﺎﻓﻅﺕ ﺍﻷﺠﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺇﺭﺜﴼ ﺸﻌﺒﻴﴼ.

 .ﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﺸﻔﻴﻑ ،ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﻤﻝ ﻓﻲ
ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻭﺍﻷﻤﻝ.

 .ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻟﻠﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ

)ﺍﻟﻤﺘﻘﻥ(.

 .ﻴﻜﻭﻥ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺯﻴﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ.

ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ:

ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

 .ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺠﺩﺍﺭﺘﻪ ﺭﻏﻡ ﺍﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﻌﺼﺭ

ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻪ.

ُ .ﻭ ّﻅ َﻔﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻟﺤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺒﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ.
 .ﻤﺎﻴﺯﺍﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻴﺘﻠﺫﺫﻭﻥ ﺒﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ.

103

ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(16ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2013) ،(2

ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ

 1ـ ﺍﻟﺠﻭﺍﻫﺭﻱ ،1984 ،ﺹ .1038

 2ـ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺯﻤﻼﺅﻩ ،ﺏ ـ ﺕ ،ﺹ .312
 3ـ ﻏﻭﺍﻨﻤﺔ ،2009 ،ﺹ.2

 4ـ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ )ﺍﻷﻡ( ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﻭﺜﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻘﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭﻴﺔ ﺒﺩﻻﺌﻝ ﻤﻘﺭﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ

ﻗﺩﺴﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ،ﻓﻔﻲ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﻨﻊ ﺘﻤﺎﺜﻴﻝ ﻓﺨﺎﺭﻴﺔ ﻴﻁﻠﻕ

ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺘﻤﺎﺜﻴﻝ ﺍﻵﻟﻬﺔ ﺍﻷﻡ ـ  ،(Mother of the Godsﻭﺇﻴﻤﺎﻨﴼ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺭﻤﺯﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ؛ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺩﻓﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﺘﺠﻠﺏ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ.

 5ـ ﻴﻨﻅﺭ :ﻋﻜﺎﺸﺔ ،2006 ،ﺹ112ــ.113

 6ـ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘﻝ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﴽ ،ﺇﺫ ﻴﺩﺨﻝ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌـﻠﻴﻡ

ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻘﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﺠﻴﺎﻝ؛ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ.

ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ )ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺴﺱ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ( ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻤﺤﻁﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ؛ ﻓﺎﺨﺘﻼﻁﻪ ﺒﺄﻗﺭﺍﻨﻪ
ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﻜﺜﺏ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺭﻏﻡ ﺘﻘﺎﺭﺒﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺏ،
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻀﻴﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘﺩﺭﺠﴼ ﻤﻌﺭﻓﻴﴼ ﻴﻐﺫﻱ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻁﺸﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،

ﻼ ﺃﻭ ﻜﺜﻴﺭﴽ ﻋﻥ ﺫﺍﺌﻘﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﻷﻭﻝ
ﻓﻴﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺫﺍﺌﻘﺔ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﻭﻤﻌـﻠﻤﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻗﻠﻴ ً
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻝ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ.

 7ـ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ،1983 ،ﺹ.3

 8ـ ﻴﻜﺎﺩ ﻻﻴﺨﻠﻭ ﺃﻱ ﻋﻤﻝ ﻤﻨﺯﻟﻲ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﺘﺭﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﻜﻝ ﻋﻤﻝ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ،ﻓﺘﺴﻠّﻲ
ﺒﻬﺎ ﺭﻭﺤﻬﺎ ﻭﺘُﺒ ِﻌ ُﺩ ﺍﻟﻤﻠﻝ ﻭﺍﻟﺭﺘﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﻴﻡ ﻭﺠﻤﺎﻝ ﺘﻨﻐﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﺫﻱ
ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ُﻤ ِ
ﻭﻤﺘﻘﻨﺔ.
ﺭﻀﻴ ًﺔ ُ

 9ـ ﻴﻨﻅﺭ :ﻗﺩﻭﺭﻱ ،1980 ،ﺹ.118

 10ـ ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺒﺎﺵ ،1997 ،ﺹ .170

 11ـ ) :(Intervalsﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ،
ﺍﻷﺫﻥ،
ﺘﺩﺭﻜﻪ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﻤﻨﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩﴽ؛ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﻐﻤﺘﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ،ﺼﻌﻭﺩﴽ ﺃﻭ ﻫﺒﻭﻁﴼ،
ٌ
ُ
ﻭﻫﻭﻓﺭﻕ ُ

ﻭﻴﺩﺨﻝ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻼﻟﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ،ﻭﺘﻌ ُﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﺃﻟﺤﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻬﺎ).ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ،ﻴﻨﻅﺭ :ﺩﺍﻨﻬﺎﻭﺯﺭ ،ﺏ ـ ﺕ ،ﺹ.(52
 12ـ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﺔ ﻭﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻵﺭﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ

ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ )ﻭﻴﺩﻝ ـ  ،(L .A. Waddellﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺤﻭﻝ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ

ﻓﻲ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﺔ) .ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ (www. al- masrah.com

 13ـ ﻴﻨﻅﺭ :ﺭﺸﻴﺩ ،2006 ،ﺹ 117ـ.118
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 14ـ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.Muayed1@maktoob.com :

 15ـ ﺍﻟﺩﻭﻡ :ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﺨﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻭ ﻭﺘﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ،ﺜﻤﺎﺭﻩ ﺼﻠﺒﺔ

ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺤﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ،ﻁﻌﻤﻪ ﺸﺒﻴﻪ ﺒﻁﻌﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺏ.

 16ـ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻤﻔﺭﺩﺓ )ﺩﻟﻝ ﻟﻭﻝ( ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ ﻤﻊ ﺠﺫﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﺩﻝ ،ﻭﺘﻌﻨﻲ
ﺍﻟﻘﻠﺏ ،ﻭﺩﺨﻠﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺸﻜﻝ ﻭﺍﺴﻊ  ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﻜﻠﻤﺔ ﺩﻟﻡ –
ﻗﻠﺒﻲ– ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ – ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ – ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺤﻭﻴﺭ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﻤﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻤﺜﻝ ﺩﻟﻲ ﺩﻟﻲ

ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﺩﺍﺀ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻔﺴﺭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
17ـ )ﺍﻟﺠﻭﻝ( :ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔّ ،
ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻷﻡ ﺒﺘﻁﻤﻴﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻁﻔﻠﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﺒﻌﻴﺩﻭﻥ ﻋﻨﻬﻤﺎ.

 18ـ ﻴﺼﺎﺩﻑ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻨﺴﺠﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻡ ﻴﺼﻝ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻑ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ ،ﻭﻗﺩ
ﻴﺼﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻴﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ،ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﺤﻔﻴﺩﺍﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ

ﺇﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﺃﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﻨﻴﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﺠﻬﺵ ﺒﺎﻟﺒﻜﺎﺀ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ.

19ـ ﺍﻟﻨﻌﻲ :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻨﻭﻋﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻡ ﺍﻟﺤﺯﻴﻥ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻻﻴﺄﺘﻲ ﻫﻨﺎ ﺒﻘﺼﺩ ﻨﻌﻲ ﺍﻟﻤﻴﺕ ،ﻭﻻ ﻴﺩﺨﻝ
ﻀﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺭﺜﺎﺀ ،ﺒﻝ ﻫﻭ ﺸﻜﻝ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺍﻟﺤﺭ ،ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﺔ،

ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻤﺘﻭﺍﺭﺜﴼ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ،ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﻭﺯﻱ ﺭﺸﻴﺩ " ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﻋﺭﻓﺘﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﺤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺼﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﻴﺸﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ

ﺃﻴﺎﻤﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﺤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻭﻤﺭﻴﺔ )ﺃﻤﺎﺭﺍ( ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷ

ﻜﺩﻴﺔ )ﺃﻡ ﻭﺒﻲ ﻜﺄﺘﻲ( ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺤﺭﻓﻴﴼ ﺃﻡ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ") .ﺭﺸﻴﺩ ،1970 ،ﺹ(21

 20ـ ﺠﺭﺕ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﺴﺘﻠﻬﺎﻡ ﻟﺤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﻟﺤﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻨﺎﻏﻡ ﻤﻊ

ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﻤﺅﻟﻔﻴﻥ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﻴﻥ ﻭﻤﻠﺤﻨﻴﻥ ﻭﺸﻌﺭﺍﺀ ﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻜﻝ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻨﻴﺔ
ﺃﻀﻔﺕ ﻁﺎﺒﻌﴼ ﻋﺼﺭﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻷﻟﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﻓﻲ
ﻼ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ.
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ،ﻓﻀ ً

 21ـ ﺍﺴﺘﻌﺎﺽ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌﻝ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ،ﻜﺎﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﻬﺎﺩﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻼﻓﺕ
ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻭﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺯﺍﻝ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻭﻴﺸﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻴﺎﻝ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ

ﻤﺘﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.

 22ـ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ )ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻁﻪ ﺒﺎﻗﺭ( ﺃﻥ " ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺘﺄﺼﻝ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻴﺔ ﻓﺄﺤﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻬﻭﻝ ﺍﻟﺭﺴﻭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻁﻭﻓﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺒﻘﻲ ﻭﻻ ﺘﺫﺭ") .ﺒﺎﻗﺭ ،1956 ،ﺹ (68

ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﺈﻥ ﺃﻭﻝ ﺘﺭﺍﺠﻴﺩﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻫﻲ ﺘﺭﺍﺠﻴﺩﻴﺎ ﻤﻠﺤﻤﺔ ﺠﻠﺠﺎﻤﺵ ﻭﺍﻨﻜﻴﺩﻭ ،ﺜﻡ

ﺃﺴﻁﻭﺭﺓ ﺘﻤﻭﺯ ﻭﻋﺸﺘﺎﺭ،ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻝ ﻜﻝ ﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﻴﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ

ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ ﻭﻋﺩﺘﻪ ﺃﺤﺩ ﻋﻭﺍﻤﻝ ﺴﻤﻭﻫﺎ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻪ.

105

ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(16ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2013) ،(2

ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ:
 ﺒﺎﻗﺭ ،ﻁﻪ ،ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ.1958 ، ﺍﻟﺒﺎﺵ ،ﺤﺴﻥ ،ﺍﻷﻏﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﻁ ،2ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﻴﻝ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺩﻤﺸﻕ.1979
 ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﻨﻅﺭﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ،ﺩﺭﺍﺴﺔﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻤﻥ 3ـ،9
ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ/ﺸﺒﺎﻁ.1983،
ﺤﻤﺎﺩ ،ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ،ﺝ ،5ﻁ ،3ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ .1038 1984
 ﺍﻟﺠﻭﺍﻫﺭﻱ ،ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻝ ﺒﻥ ّ ﺩﺍﻨﻬﺎﻭﺯﺭ ،ﺃﺩﻭﻟﻑ ،ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﺎﺩ ﺒﺩﺭﺍﻥ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ)،ﺏ ،ﺕ(. ﻤﺼﻁﻔﻰ ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﺯﻤﻼﺅﻩ ،ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ،ﺝ ،3ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺍﺴﺘﺎﻨﺒﻭﻝ،ﺘﺭﻜﻴﺎ) ،ﺏ ،ﺕ(.
 ﺴﺭﺤﺎﻥ ،ﻨﻤﺭ ،ﺃﻏﺎﻨﻴﻨﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ،ﻭﺯﺍﺭﺓﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ،ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ،ﻋﻤﺎﻥ ـ ﺍﻷﺭﺩﻥ.1968 ،
 ﻋﻜﺎﺸﺔ ،ﺜﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﻲ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ -ﻟﻭﻨﺠﻤﺎﻥ.2006 ،
 ﻗﺩﻭﺭﻱ ،ﺤﺴﻴﻥ ﻟﻌﺏ ﻭﺃﻏﺎﻨﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﺝ ،1ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ .1980 ﺭﺸﻴﺩ ،ﻓﻭﺯﻱ ،ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ.1970 ، ﺭﺸﻴﺩ ،ﺼﺒﺤﻲ ﺃﻨﻭﺭ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ،ﺝ ،1ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻓﺎﺭﻴﺎ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ،.2006
 ﻏﻭﺍﻨﻤﺔ ،ﻤﺤﻤﺩ ،ﺃﻏﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻭﻥ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ) ،(2ﺍﻟﻌﺩﺩ )،2009(1ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ /ﺇﺭﺒﺩ.
 ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. -ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺎﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﻥ:

- www. al- masrah.com
- Muayed1@maktoob.com
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